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Abstract
This paper attempts to unlock the“multiple structure”of property
rights and“freedom of business”as stipulated in or deduced from
Japan's Constitutional Law by reviewing and developing traditional aca-
demic theories and judicial precedents, thereby addressing the legal
benefits and protection range of these fundamental rights. It would be
fair to note that both fundamental rights intrinsically have multiple
aspects, broadly divided into subjective and objective ones, and that
constant review is required in order to ensure their adaptability to
changing times in terms of political, economic and social situations. For
example, property rights have an aspect that new elements of the rights
are built up by law according to the change, while they consistently ask
for a commitment of the public authority to ensure certain“legal
property order”such as the private property system for maintaining in-
dividual self-sufficiency and“minimum standards of wholesome and
cultured living.”Freedom of business also needs providing safeguards
for“freedom by the public authority”，which is based on“legal com-
petition order”among enterprises including requisite measures to pro-
tect consumers, in addition to“freedom from the public authority.”
Hence the circumscriptions of these fundamental rights should be
demarcated respectively based on a proper judgment as to whether or
not relevant legislations are either excessively restrictive or insufficient-
ly formative in line with a certain esteem of their function to“shape”
the rights.
Keywords: property rights, freedom of business, freedom to choose an
occupation, multiple structure, Japan's Constitutional Law
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山下健次「財産権の保障」，『ジュリスト 638号』328-334頁（有斐閣，1977年）【山下・保
障】
山下健次「財産権」，『法学教室 26号』23-30頁（有斐閣，1982年）【山下・財産権】
山下健次「財産権－いわゆる『生存』財産と『独占』財産をめぐって」，芦部信喜編『別冊
法学教室 基本問題シリーズ２ 憲法の基本問題』249-256頁（有斐閣，1988年）【山下・
生存財産】
米沢広一「経済的自由」，山下健次編『憲法 基本法学双書』128-139頁（青林書院，1986年）
【米沢・経済的自由】
米沢広一「森林法違憲判決と最高裁」，『法学教室 83号』23-28頁（有斐閣，1987年）【米沢・
森林法】
渡辺康行「立法者による制度形成とその限界－選挙制度，国家賠償・刑事補償制度，裁判
制度を例として－」，『法政研究 76巻３号』１-53頁（九州大学法学会，2009年）【渡辺・
限界】
渡辺康行「憲法訴訟の現状」，日本公法学会『公法研究 71号』１-23頁（有斐閣，2009年）
【渡辺・現状】
渡辺洋三『土地と財産権』（岩波書店，1977年）【渡辺洋・土地】
渡辺洋三『財産権論』（一粒社，1985年）【渡辺洋・財産権論】
渡辺洋三「法学と経済学(Ⅰ) －岡田論文を手がかりとして－」，『社会科学の方法 12号（２
巻６号）』1-4頁（御茶の水書房，1969年）【渡辺洋・法学】
亘理格「利益衡量型司法審査と比例原則」，『法学教室 339号』37-46頁（有斐閣，2008年）
【亘理・比例原則】
